











































イ in front of, a lot of, get up, look forなどの連語





Form spoken R What does the word sound like?
P How is the word pronounce?
written
R What does the word look like?
P How is the word written and spelled?
word parts
R What parts are recognisable in this word?
P What word parts are needed to express the meaning?
Meaning form and meaning
R What meaning does this word form signal?
P What word form can be used to express this meaning?
concept and referents
R What is included in the concept?
P What items can the concept refer to?
associations
R What other words does this make us think of?
P What other words could we use instead of this one?
Use grammatical functions
R In what patterns does the word occur?
P In what patterns must we use this word?
collocations
R What words or types of words occur with this one?
P What words or types of words must we use with this one?
constraints on use R Where, when, and how often would we expect to meet this word?
（register, frequency…） P Where, when, and how often can we use this word?
表2．What is involved in knowing a word（Nation，2001：27）









眞 野 美 穂・鈴 江 涼 子
―２９６―
本稿では，特に学習者がその語彙に出会う頻度に着目する。なぜなら，語彙学習と頻度の関係についての研究
は，ある語に6回以上繰り返し出会うと学習が進むという Saragi, Nation, and Meister（1978）の研究を始め，
それ以降多数なされてきており，その影響は明らかであるにも関わらず，各教科書で情報は提供されておらず，














採択数上位にあった中高教科書（中学校では New Horizon，高校では Unicorn）を対象に語彙の年代比較を行い，
「異語数」に関しては2000年代まで大きな減少は見られなかったが，「延べ語数」に関しては減少し，その結果，1
語あたりの反復回数が減少していることが指摘されており，その習得への懸念が示されている。また，松尾（2013）
























象に調査を行った。以下，教科書名は括弧内の略称を使用する（例えば，「NC‐1」は『New Crown English Course
中学校英語検定教科書における動詞の出現頻度調査：現状と課題
―２９７―
教科書学年 C21 NC NH OW SS TE
1 pp．19－143 pp．20－128 pp．12－130 pp．18－126 pp．14－124 pp．20－134
2 pp．5－129 pp．6－115 pp．4－121 pp．4－108 pp．8－114 pp．5－134
3 pp．5－103 pp．6－111 pp．4－111 pp．4－89 pp．8－95 pp．5－124
表3．各教科書の調査範囲
1』を指す）。
Columbus21 English Course1－3（C21） （光村図書，2016）
New Crown English Series New Edition1－3（NC） （三省堂，2016）
New Horizon English Course1－3（NH） （東京書籍，2016）
One World English Course1－3（OW） （教育出版，2016）
















⑴ a. Are you enjoying your stay? （TE‐3：38）
b. They are trying to catch fish.
また，⑵のように日本語での説明部分に含まれていても，完全文であれば，調査対象としている。






⑶ a. You’re…, right? （NH‐3：24）
b. How long Liz wanted （ibid.：25）
c. How long + have [has]＋主語＋過去分詞？ （ibid．）
眞 野 美 穂・鈴 江 涼 子
―２９８―
教科書語数 C21 NC NH OW SS TE 平均
延べ語数 3167 3488 3297 2797 3452 4134 3389．2
異なり語数（レマ） 231 252 242 225 226 218 232．3
表4．教科書に出現した全動詞の延べ語数と異なり語数
教科書形態 C21 NC NH OW SS TE
主動詞 208 232 222 196 208 203
動名詞 34 34 27 40 28 34
to不定詞 72 64 80 74 71 76
分詞（現在・過去） 11 10 16 19 32 18
表5．教科書で使用された動詞の形（異なり語数）
また，学習者が文の構造を決定する際に大きな役割を果たす動詞に着目するため，（1a）や⑷で太字で示すよう
に助動詞的な be（受け身・進行形），have（完了形），do（疑問文・否定文），be going toのような成句に含ま
れ主動詞として働いていないもの（ここでは beと go）は動詞として数えず，⑸に見られるように動詞としての
機能を果たす場合にのみ数えることとした。
⑷ a. It was written by my grandfather. （SS‐2：98）
b. Have you ever heard of Bhutan? （TE‐3：58）
c. What do people living in Bhutan grow? （ibid．）
d. The lion and the tiger are going to fight. （OW‐3：34）
⑸ a. Let’s go together. （SS‐1：41）
b. How are you doing? （ibid.：101）
⑹のような動詞の過去分詞形，現在分詞形の修飾的用法については，動詞の項構造が関係するため，形容詞化し
ているものも含め，すべて調査対象とした。
⑹ a. Ururu is just an interesting place. （NW‐2：62）

















C21 NC NH OW SS TE
be 30 31 15 24 41 19
is 455 520 536 462 558 616
am 107 96 108 70 99 114
are 144 238 155 104 123 164
was 99 91 98 78 76 120
were 20 18 7 18 27 30
been 26 21 22 11 24 28
being 0 0 0 3 0 0
to be 30 20 21 32 19 11









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教科書語数 C21 NC NH OW SS TE 平均













































⑺ agree, answer, ask, be, bear, become, begin, believe, bring, build, buy, call, catch, change, choose,
clean, come, continue, cook, cut, die, do, drink, eat, end, enjoy, excite, excuse, feel, fight, find, finish,
fish, fly, forget, get, give, go, grow, have, hear, help, hit, hold, hope, interest, introduce, join, keep,
know, learn, leave, let, listen, live, look, lose, love, make, mean, meet, miss, move, need, open, pass,
plant, play, practice, produce, read, put, rain, raise, receive, recycle, remember, respect, return, run,
save, say, see, sell, send, serve, share, shock, show, sing, sit, sleep, sound, speak, spend, stand, start,
stay, stop, study, surprise, swim, take, talk, teach, tell, thank, think, throw, tire, try, turn, understand,


































⑻ answer, bear, bring, change, choose, clean, drink, end, excite, fight, fish, fly, interest, love, miss, open,














⑼ a. Tom is younger than Koji. （NC‐2：86）








⑽ a. Tom looks younger than Koji.
b. This plan sounds more difficult than that one.
次に，thinkのような節を目的語としてとる動詞について考えたい。thinkは各教科書で使用頻度の高い動詞の
順位 語彙 新 J8内順位 C21 NC NH OW SS TE
1 be 9 1（911） 1（1035） 1（962） 1（801） 1（968） 1（1102）
2 have 17 2（125） 4（127） 2（142） 2（132） 2（143） 2（190）
3 do 27 8（68） 9（55） 13（49） 7（54） 5（85） 12（57）
4 say 37 11（54） 18（35） 19（34） 18（29） 20（36） 15（54）
5 know 52 12（48） 13（49） 13（48） 11（46） 16（44） 10（65）
6 like 64 3（104） 3（138） 3（85） 3（131） 3（126） 3（169）
7 think 65 10（55） 16（40） 9（56） 10（48） 10（59） 13（55）
8 get 67 13（46） 14（45） 16（43） 8（51） 18（43） 21（42）
9 see 74 7（71） 5（96） 4（84） 9（50） 8（65） 8（68）
10 go 79 3（104） 6（83） 7（68） 5（78） 4（106） 4（114）
11 make 94 15（41） 8（68） 8（62） 14（36） 12（52） 13（55）
12 want 100 6（77） 7（81） 6（81） 6（61） 11（54） 5（93）
13 take 104 14（42） 16（40） 11（51） 13（39） 13（51） 22（41）
14 come 115 9（61） 15（41） 13（49） 12（42） 9（62） 16（53）
15 mean 136 95（4） 40（15） 52（11） 41（11） 95（4） 47（17）
16 look 137 17（39） 12（50） 10（55） 21（27） 6（74） 9（66）
17 give 150 58（9） 24（30） 35（17） 23（24） 32（22） 30（31）
18 find 151 35（15） 35（18） 39（16） 34（16） 55（10） 55（13）
19 need 160 35（15） 59 （8） 52（11） 54（7） 73（6） 62（11）
20 tell 166 41（14） 29（22） 31（20） 17（32） 39（17） 48（16）
21 put 175 95（4） 59 （8） 77（6） 32（17） 66（7） 55（13）
22 keep 199 51（10） 68 （7） 77（6） 51（8） 108（3） 67（10）
23 use 203 21（31） 10（54） 12（50） 21（27） 14（48） 7（73）
24 help 215 25（24） 34（19） 27（23） 25（22） 27（28） 25（36）
25 let 216 23（28） 18（35） 27（23） 36（14） 25（30） 45（18）
26 feel 219 70（7） 48（11） 43（14） 38（12） 63（8） 62（11）
27 believe 250 95（4） 82 （5） 113（3） 151（1） 164（1） 73 （9）
28 call 253 35（16） 42（13） 20（31） 24（23） 23（32） 27（34）
29 ask 254 35（15） 35（18） 43（14） 63（6） 30（24） 39（23）
30 try 255 42（13） 55 （9） 41（15） 26（19） 66（7） 39（23）
表9．新 JACET8000（中学生用動詞語彙）上位30位以内の動詞と各教科書内での順位（頻度）
眞 野 美 穂・鈴 江 涼 子
―３０４―
一つであり，学習者もかなり多用する動詞の一つである。すべての教科書において，複文を導入する際，基本文
として “I think（that）…”の形で導入されている。NC‐2（p．35）「know, say, hopeなどの動詞のあとにこの that
が使われます。」のように，同じような構文で使用できる動詞が紹介されている教科書もあるが，例文や問題と
しても教科書で使用されているのはほとんどが thinkに限定されているのが現状である。それらの文を，例えば




























教科書語 C21 NC NH OW SS TE 合 計
be
is 3 5 5 4 4 5
30
26
are 1 0 0 1 0 0 2
was 0 0 0 0 2 0 2
like 0 0 0 2 2 2 6
practice 1 0 0 0 0 0 1
run 0 1 0 1 0 3 5
swim 0 0 1 0 0 0 1
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リスト JACET8000 Version1．0」のことであり，KOCHI語彙は Kochi語彙研究プロジェクト（2011）で提









7．NCでは Point, TEでは Target Sentence, SSでは Basic Dialogの中の太字を含む文のこと。




Verbs used in Japanese Junior High School English textbooks :
Current Situations and Issues
MANO Miho＊ and SUZUE Ryoko＊＊
(Keywords : English Education, textbooks, verbs, New JACET List of8000 Basic words, frequency)
Junior high school English textbooks in Japan are made in accordance with the Course of Study and
authorized by the Ministry of Education, Science, and Culture. When focusing on the vocabulary used in
the textbooks, the choice of the words is left to the publishing company because the Course of Study
does not include word lists. English teachers are not given any information about the differences among
the textbooks except for the word list in the textbook. This study examined six authorized junior high
school English textbooks and showed their differences in the vocabulary and the frequency, which will
benefit the teachers who teach English by using the textbooks. We searched for verbs and verb frequen-
cies occurring in sentences. The results clearly showed extreme unbalance in the frequency, for example,
the verb, be, accounted for almost 30％ of the tokens of verbs in every textbook. The choice of verbs
also varied among textbooks, and the verbs did not cover all of the words in the word list for junior
high school students suggested in the New JACET List of 8000 Basic words. These results indicate the
necessity to set a criteria for the choice of the vocabulary and their use in textbooks and also call teach-
ers’ attention to how to teach basic and important words in this situation.
＊Department of English Language Education, Naruto University of Education
＊＊Kamona Junior High School, Tokushima City
―３０８―
